


































































Fundancntal Studies on M[ating in Forcst Trces(Ⅳ)
Dcvclopmcnt and Gernlination of Pollcn in
月 陀
"∫




This experiment、vas undertaken for the determination of the most favorable time
o:Pollen collcction in Pゲ″クGサ物ク″う9/gゲand P, J診″d拗″,.
1)Imコnature pollen grains atter the separation frOn tetrads grew rapidly and
began mitOtic divisiOn abOut 10 days befOre pollen dispersion. The periOd Of mitOtic
POllen grain division 、vas about 10 days.   The p01len grains repeated the mitotic
divisiOn three times and developed into the mature pollen grains containing twO
prothallial cells, a generative cell and a pollen tube celI.  The number O: days
required from the pollen grain formation to the pollen dispersion was about 17〔P.
tra盗ぢァο解)と。18ば.形″″″宅力)dayS.
2)PoIIen grains acquired germinat?e capacity after tle tirSt mitotic d?isiOn,i.e.
about 9 days before Pollen dispersion.  The germinAtion percentage ot pollen and
the elOngation of Pollen tube increased rapidly with Pollen development and attained
the maximum pOint at the time ot p011en disPersiOn.
3) ThP tine Of formation and dispersiOn Ot pollen in P.'9盗,,9町Was 7 to 10 days
later than that in P.カク″う"?″, but there was no great difference in the coursc of de―velopment and germination of p01len between P.虎″s,メ′οtt and P.力2PB″竹 ,ゲ. There
■vas some difference in the time of pollen tormation and the coursc of Pollen develop―
ment according to the year and individual trees.
4) From the above results, the most tavorable time for pollen collection proved
tO be the time o£ natural dispersio■. Ho、vevor, it seems that it is Possible to cOllect
p011en some days before the natural dispersion,because the pollen gr2ins have sho、ved




















Photo. 1. Process of Pollen development in P. チカ″″b♂4gカ
A:四分子 (4月15日)。 B:気のうの発生 (4月16日)。 Ci四分子から分離直後の花粉粒 (4
月16日)。 D:未熟花粉粒 (4月20日)。 E:細胞分裂直前の花粉粒 (4月25日)。 F～H:第1回
分裂 (4月25日)。 I:第1回分裂後の北粉粒 (4月25日)。 J:第2回分裂 (4月30日)。 K:第
2回分裂後の花粉粒 (5月4日)。 L:第3回分裂 (5月4日)。 Mi第3回分裂後の成熟花粉粒
(5月6日)。
A:Pollen tetrad(Apr.15)。B i Origination O£air sacs(Apr.16)。C:Immature p01len
紙札!Hl追縄rf翠鞣縄fユ:礁絲:喘露歌鞘 幣:臀語謡1秘私











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Percentage of Pollen grains
2核をもった花粉粒の出現率
Perむentage of Pollen grains
3核をもった花粉粒の出現率
Percentage OE pollen gFainS
4核をもった花粉粒の出現率
Percentage of Pollen grains containing four nuclei
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図-3。 ァヵマツ花粉の生長経過 (1970年)
Fig. 3, Course of pollen growth in
P.虎″sヶ′ο″,
図の説明は図-1と同様である。




Photo. 2.  Process of Pollen development in P. Jヮ″d拗″,
A:四分子 (4月25日)。 B:気のうの発生 (4月30日)。 C:四分子から分離直後の花粉粒 (4月
30日)。 D:未熟花粉粒 (5月4日)。 E:細胞分裂直前の花粉粒 (5月8日)。 F～G:第1回分
裂 (5月8日)。 H:第1回分裂後の花粉粒 (5月8日)。 I:第2回分裂後の花粉粒 (5月■日)。J:第3回分裂後の花粉粒 (5月15日)。
A I POllen tetrad(Apr.25)。B I OriginatiOn of air sacs(Apr,30)。C:Immatu e pollen
grains just after separation from tetrad(Apr.30)。D:Immature poIIen grain(May 4)。
EIP。llen grain iust beFore mitotic divisiOn(May 8)。F～G:First p011en grain division
(May 8)。 H:P01len grain after first divisiOn (May 8)。 I I POllen grain after second




二つあるいは三つみられる。写真-3,Dの発芽した花   花扮が発芽能力をもつ時期は年度や個体によって多少
粉は第1回分裂後,写真-3,Eのそれは第2回分裂後  異なる。表-1によると,発芽能力獲得期は,1968年は
と思われる。前者では本来の前葉体細胞は退化せず,成  4月19～25日,平均4月23日,1970年は4月25日～5月
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図-6. ァヵマツ花粉の発芽経過 (1970年)
Fig. 6.  Course oだ Pollen germination in
P,′診″sど,ο″ク
図の説明は図-5と同様である。















































































Fig. 4, Course of mitotic Pollen grain division in P. ′♂″s,デιο″ク
図の説明は図-2と同様である。
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図-5。 クロマツ花粉の発芽経過 (1970年)






翌_        写真-3。 クロマツ花粉の発芽状況
Photo 3.  Circumstances of Pollen germinatiOn in P. チカ″″う診τびガ
A～B:未発芽。花粉は死滅する (4月20日)。 C～E:発芽能力獲得期。発芽した花粉では,核
が二つ (D)あるいは三つ (E)認められる (4月25日)。 F:細胞分裂期の花粉の発芽 (4月30
日)。 Ci飛散直前の花粉の発芽 (5月日4)。H～ェ:飛散期の花粉の発芽。前葉体細胞は退化し
てよく見えない (5月6日)。
A～B I No germinationo PoIIen grains die,because the develoPmentiS incomplete(Apr.
20)。C～E:Time when pollen becomes germinableo Gerhinated ponen gttains contain
two(D)or three(E)nuclei(Apr. 25)P F I Pollen germination, at time of mitotic
d?ision(APr.30)。G:P 1len germinatiOn,just befOre dispersion(May 4)。H～I:













Photo. 4. Circumstances oE Pollen germination in P. プヮ″sど,ο″ク
A:未発芽。大部分の花粉粒は死滅する (5月4日)。 B～D:発芽能力獲得期。大部分の花粉粒
で核が二つみられる (5月8日)。 E:第1回分裂後の花粉の発芽(5月8日)。 F:5月■日の花
粉の発芽。G:飛散直前の花粉の発芽 (5月14日)。 H～1:飛散期の花粉の発芽 (5月15日)。
A:No germinatiOno MOst of the pomen grains die(May 4)。B～D:Time when p01len
becomes germinableo Most of the pollen grains cOntain twO nudei(Mayの。E I PoHen
germinatiOn, atter firSt divisiOn (May 8)。 F I Pollen germinatiOn on May llo G:
Pollen germination,tuSt before dispersion(May 14)。H～I I POllen germination,at
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